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This is a report of the practical implementation of a 
collaboration between the “Introduction to the Gender 
Studies” course and the hosting of the Yoko ISHIGAKI 
Exhibition “Physical Memories and Textiles” by Nara 
Women’s University’s Asia and Gender Culture Research 
Center. Normally, when an exhibition is introduced into 
university class work, it is often student-orientated and 
in the form of curation praxis. In this case, students 
studied “Art and Gender” within the omnibus lectures of 
the “Introduction to the Gender Studies” course with the 
condition that they went to an exhibition, took part in a 
talk show with the artist and by daring to critique the 
exhibition, the aim was to have them develop a deeper 
understanding of the exhibits by understanding the 
social and cultural framework of the positioning of “art”. 
By drawing art into academia, it is coincidentally 
possible to have art invade the framework of academia 
and at the dividing line, provide a place at the where 
students can subjectively confront art and make it 
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神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 0 」 （ 報 告 ） 
を理解するものであった。 
 第 3 回の講義では、「女性による身体表象を考える」











 以上の３回の講義を前提として、第 4 回は石垣と山崎








































































































































































No.2《手・袋Ⅰ - ⅱ》1999 年,50×24cm,絹布・絹糸 
 
写真２）《手・袋Ⅰ - ⅱ》 







No.4《手・袋 Ⅲ - ⅰ》2003 年,52×35cm, 絹糸・針 























































No.9《 hot flash ‒body》2002 年,140×42cm,絹布・絹糸 
No.10《 hot flash ‒bust-》2002 年,100×40cm,絹布・絹
糸 
 
写真４）《 hot flash ‒body》《 hot flash ‒bust-》 











No.12《 ウェットウェアⅠ-ⅰ》2000 年,85×60cm,絹布 











































No.17《 手・袋Ⅱ - ⅰ》2001 年,42×32cm,絹布・絹糸・
鉛・皮・鋲 
 
写真６）《 手・袋Ⅱ - ⅰ》 













No.19《skin gap ―屏風―》2008 年,180×280cm,絹布・
ホック 
No.20《separate please ―dress―》2004 年,170×60cm, 
絹布・ホック 
 
写真７）《separate please ―dress―》 




















ー》 2009 年, 80×170cm,ウェディングドレス・オーガ
ンジー・石・銅メッシュ・真綿・真珠等 
 




































































① 記念館の特徴とその空間的制約  
 展覧会場となった国立大学法人奈良女子大学記念館
（旧奈良女子高等師範学校本館・以下「記念館」とする）
















































































写真 12)1F 廊下展示写真 
 
写真 13)1F 部屋展示写真 
 
































































































































































































































                                                                  
1展覧会の基本情報は次の通り。「石垣陽子作品展 身
体の記憶とテキスタイル～身体経験をまなざすこと
／身体と向き合うこと～」2010 年 7 月 8 日～7 月 15
日、国立大学法人奈良女子大学記念館、主催は奈良女
子大学アジア・ジェンダー文化学研究センター、協力
は京都市立芸術大学芸術資料館、来場者数約 400 人。 
2奈良女子大学の全学科目は、主に 1、2 回生が選択的に
受講する教養科目に相当する。「ジェンダー論入門」はオ







                                                                                                            
神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 0 」 （ 報 告 ） 
3全国の多くの大学でこうした展示企画が開催されて
いる。例えば、神戸大学「アートマネジメント教育に
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写真出典 
1）-14)矢野誠 撮影 
15）-16)国立奈良女子大学総務企画課 撮影 
 
図版出展 
1）石垣 作成 
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